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Abstract 
The specification for the design of highway bridges was revised in 1980. In the former specification， 
the allowable compressive stress was determined only by the global ultimate strength of columns. On the 
other hand， the coupled effect of the local buckling and the global buckling is considered to determine the 
allowable compressive stress in the current specification 
Anpo， Hasegawa and Nishino， in1983， studied the optimum design of columns by their maximum load 
design method and pointed out that the consideration for local buckling would not lead to the more 
economical design. 
This paper also studies the optimum design of the columns with square box， H and pipe sections 
Minimum weight design using Augmented Lagrange Multiplier Method is applied， so the limit on the 
maximum value of slenderness ratio that was not considered in the former paper is included into the 
constraints set. 
Several conclusions on the optimum design ofaxial members are gained and a formulation about the 







































































































( 2 ) 










σca=min (σc岨 ，O'Cal) ( 6 ) 
ここでσC暗は式(2)であり， σcalは次式で定義される。
D/t壬ksσcal=k1 (7 -1) 
3 
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b/ι< t (1calニ k1
b/80<t< b/ι;σcal = 2 ， 2000 ，000 (t / b)2 
b)自由突出板
b'/ん<t (1cal=k1 









( 7 -2 ) 
( 8 ) 
(9 -1) 





































式(13)を用いて， σcaとtの関係を， 6種類の互に対して求 図一 l 正方形箱形断面柱
めたのが，図-2 (SM 50， L=10 m)および図 3 (SM 58， 
L=10 m)である O 図中 oが局部座屈を考慮する必要のない最小の板厚んに対応する。図で
は，常にあで最大許容応力度になっている。これは，他の鋼種，部材長でも同じであった。
次に，式(8)のσcalに式(9 -2 )を代入した場合の tニんにおける σcaのtに関する微係数を
求めた。それは，次式のように誘導きれる。
δσ'ca aσcαg IJ'cal IJ'cag aσcαt 
二土士一一一一←→一一一一一・一一→一一一一一一一十一 ・←ー 一ー一一一一一一-





3 4 5 1 2 
函-2 正方形箱形断面柱の σca-t曲線
(SM 50， L= 10 m) 
200 
(14) 
1 2 3 4 5 
図-3 正方形箱形断面柱の σa-t曲線









aσCag k2 L ar 
at r2 δt ん<L/r<k4 (16) 
δrJc岨 σC昭 2L" δr
δt k5+(L/r)2 r3 at 九三五L/r
ま7こ，
a r 16t4 ( A)2 













g3= 1 -(L/r)max.r/L三五 O 
設計制約条件式 t註0.8(cm) 














表-2 正方形箱形断面柱の最小重量設計の結果 (Lニ 10m)
steel SS41 SM50 SM53 SM58 
P(t) 20 500 20 500 20 500 20 500 
A (cm2) 65.27 40l.21 65.27 332.27 65.27 313.83 65.27 275.24 
b(cm) 19.60 62.25 19.60 52.40 19.60 49.62 19.60 43.99 
t(cm) 0.80 l.57 0.80 l. 54 0.80 l. 53 0.80 l.51 
b / t 24.5 39.6 24.5 34.0 24.5 32.4 24.5 29.1 
gl 0.856 0.000 l. 019 0.000 1.072 0.001 1.188 0.002 
g2 1.286 -0.414 0.959 -0.411 -0.878 ← 0.422 -0.633 -0.375 



















20tの場合は，g3がクリテカルに， ρ=500tの場合は，glがクリテカルになっている o 最適幅厚
比bjtは，すべて局部座屈を考慮する必要がない値になっている。



























式仰を用いて， σcaとtの関係を， 6種類の瓦に対して求めたのが，図一 7(SM 50， L=10 



























at 1(t3 (21) 
δr 7c2t4一(A)2











g2= 1 -200・t/D壬o ~ (23) 
o +￥品-oan...:t--I ---+-
て、。弘 1-0ロー ロ 9./0 
JJナト
g3= 1一(L/r)max.r/L壬oJ 0.5 
設計制約条件式 D ミ40(cm) 
tと0.69(cm) 
(24) 
設計変数 : D， t 











































11 (SM 50， Lェ10m)および図 12 (SM 58， L=10 m)である。実線が，(L/r) max=120， 
点線が，(L/r) max ∞つまり細長比の制限がない場合の結果である。
表-3 H形断面柱の最小重量設計の結果 (L=10m)
steel 5541 5M50 5M53 5M58 
P(t) 20 500 20 500 20 500 20 500 
A (cm2) 75.27 435.71 75.29 372.99 75.27 358.53 77.09 327.66 
b(cm) 31. 84 72.53 31.86 62.37 31.85 59.27 31.76 54.18 
tr(cm) 0.97 2.74 0.97 2.74 0.97 2.77 1. 00 3.77 
h(cm) 16.84 38.63 16.85 32.76 16.84 30.97 16.78 28.15 
tw(cm) 0.80 0.97 0.80 0.96 0.80 0.96 0.80 0.98 
O Itr 16.0 13.1 16.0 11.2 16.0 10.5 15.5 9.6 
hl tw 21. 0 39.8 21.1 34.1 21.0 32.3 21. 0 28.7 
σcal 938 1400 937 1900 940 2100 1006 2600 
g， -0.434 0.001 -0.148 0.000 0.066 0.000 0.000 0.000 
g2 0.000 ← 0.227 0.000 0.426 0.000 0.522 -0.036 0.666 
g3 1.661 0.413 1.279 -0.412 -1.185 0.429 0.907 0.396 



































3種類の断面形状の部材断面積と荷重の関係を，まとめて示したのが図-13(SS 41， L=10 
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新，旧示方書および本論文で提案された式(5 ')および(5づを，式(5 -2 )の代りに用
いる旧示方書による最小重量設計の結果を，表← 5(SS 41， L=10 m， P=30')，表 6 (SM 50， 




(SS41， L=10m， P=30t) 
spec. S55 S48 S48* 
A (cm2) 76.51 76.22 76.18 
b(cm) 31.79 31.81 31.81 
f，(cm) 0.99 0.99 0.99 
h(cm) 16.80 16.81 16.83 
fw(cm) 0.80 0.80 0.80 
O If， 15.7 15.7 15.7 
gl 0.002 0.445 o . 444 ( -0 . 000) 
g2 0.018 0.000 O.OOO( -0.017) 
g3 1.666 1.263 -1.265( -1.663) 




(SM50， L=10m， P=20t) 
spec. S55 S48 S48* 
A (cm2) 75.29 84.49 75.23 
b(cm) 31.86 31.43 31.85 
ん(cm) 0.97 1.14 0.97 
h(cm) 16.85 16.52 16.84 
ゐ(cm) 0.80 0.80 0.80 
O If， 16.0 13.4 16.0 
g 0.148 1.620 1. 326( -0.145) 
g 0.000 0.002 o . 001 ( O. 001 ) 
g 1.279 0.977 -1. 280 ( -1. 280 ) 
g 0.000 0.000 O.OOO( 0.000) 
道路橋示方書の許容軸方向圧縮応力度について


























(5M53， L=10m， P=20t) 
555 548 548* 
75.27 87.61 75.25 
3l.85 3l. 31 3l.84 
0.97 l.19 0.97 
16.84 16.43 16.83 
0.80 0.83 0.80 
16.0 12.8 16.0 
~0.066 ~ l. 781 ~ l. 387 ( ~0.066) 
0.000 0.000 O. OOO( ~O. 000) 
1.185 0.891 一l.376(←l.186) 
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